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Abstract
　In order to develop competencies, “relevance" ： concepts that describe the relationships between 
learners and contents of learning, is important in the design of contextual approach lessons (Terada, 
2018). The relevance has various aspects and can be categorized mainly into lndividual, social and 
vocatinal dimension. The purpose of this paper is to develop and evaluate teaching materials using 
relevance based contextual approach in secondary education chemistry. We developed a teaching 
material based on relevance, focusing on a local company. We conducted a pilot study using these 
materials to investigate the changes in cognition and non-cognition aspects before and after the trial 
lessons, and in the experimental group of a secondary school in an area where a company exists and 
in the control group of a secondary school in an area where no company exists. As a result, most of 
the cognitive and non-cognitive aspects of both groups changed in a positive direction. There was 
also a difference in elevation in some of the non-cognitive aspects of individual, social and vocatinal 
relevance for the experimental group. It was found that students could increase their relevance by 
usinga a local company as teaching materials.
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Ⅰ．はじめに
１．「つながりの中の化学」Chemistry in Relevance ( 略：CHiR) プロジェクト　
　日本の中学生・高校生は PISA，TIMSS などの国際学力調査でも明らかなように，理科に対する









ど類似した傾向が見られたが，それに対する英国の SAC(Salters Advanced Chemistry) やドイツの
CHiK(Chemie im Kontext) などの新しい試みが効果を上げてきている（Demuth et al.,2008)。これら
に共通する点は，コンテキスト（文脈）を基盤とする学習 (context based learning) の形態を取って
いることである。日常的な文脈に則すると同時に化学の基本概念の獲得を目指す点が，これまで
の学習内容中心 (content oriented learning) のカリキュラムとは大きく異なっている。特に，CHiK
プロジェクト (Demuth et al.,2008) は文脈を基盤とした化学教育の総合的な改革プロジェクトであ





ために文脈を基盤とする学習プログラムの構築（2016 ～ 2018 年度）」および「中等教育化学にお
ける資質・能力育成を志向し，文脈を基盤としたカリキュラムの開発とその評価（2019 ～）」を










































































































統制群：羽島市顆粒工業が存在しない地域の学校　　平成 30 年 1 月 13 日　
　岐阜市私立中学校第１学年　生徒 49 名
実験群：羽島市顆粒工業が存在する地域の学校　　平成 30 年 1 月 17 日　
　羽島市立中学校第１学年　生徒 35 名
（２）調査方法（実践前後に実施）






























































































































































































































告 , 34(10),11-16. を大幅に加筆修正したものである。本研究の一部は JSPS 科研費 16H03069 及び
19H01740 の助成を受けたものである。
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